%%A. D. 1190‒1436

%%Ś. 1112‒1358

%%( From 1184—19-9-1264 A. D.)

%%p. 238

No. 147

Lakshmī Narasiṃha Temple at Śiṃhāchalam<1>

( S. I. I. Vol. VI, No. 934; A. R. No. 299 of 1899;

I. M. P. Vol. III, P. 1680, No. 127. )

Ś. 1205<2>

(१।) स्वस्ति । शाकाब्दे वाण-स्वाक्षी-क्षितिपरिगणिते मे-

(२।) षशुक्ले त्रि(तृ)तीयासंयुक्ते काव्यवारे हारगिरि-

(३।) निलय श्रीनृसिहस्य विष्णोः । प्रादात् गाश्चोडमां-

(४।) वा वियदिषुगणिता मल्लभूपालभार्य्या

(५।) स्वायुर्व्वशाभिवृद्ध्यै प्रतिदिनविहिताखंड्डदीप-

(६।) स्य हेतोः ।। [१] अस्यास्सूनुद्दिनेस्मिन् हरिधरिणिध-

(७।) राधीशितुर्द्दीपहेतोः पंच्चाशत् गाः प्रता-

(८।) पाभ्युदयवरयशःकांत्तित्तान-

(९।) सिद्ध्यै । प्रादात् चालुक्पवश क्षितिपतितिलकं

(१०।) श्चक्रवर्त्ती ह्युपेंद्रक्षोणींद्रस्सर्व्वलोकाप्र-

(११।) यविततगुणख्यातिराचंद्रतारं ।। [२]

(१२।) स्वस्ति । श्रीशकवषं(र्ष)वुलु १२०५ गुनेंट्टि वै-

(१३।) शाख शुक्ल त्रि(तृ)तीययु भृगुवारमुना-

(१४।) ड्ड चालुक्यकुलभूषण सर्व्वलोकाश्रय-

(१५।) श्रीविष्णुवर्द्धन प्रशस्तिप्रशस्तुलैन मल्लपदेव

<1. On the twenty-sixth pillar of the verandah round the central shrine of this temple.>

<2. The corresponding date is the 2nd April, 1283 A. D., Friday.>

%%p. 239

(१६।) महाराजुल भार्य्या चोडमहादेवुलुन्नु

(१७।) इय्यम सुतुंडु उपेंद्रदेवचक्रवर्त्तु-

(१८।) लुन्नु तमकु नायुरारोग्यैश्वर्याभि व्रि(वृ)द्धि-

(१९।) गानु श्रीनरसिंह्यनाथुनि दिव्यसन्निधिनि अ-

(२०।) खंडदीपालु रेंडु वेलुगुटकु पेट्टिन मो-

(२१।) दालु १०० ई मोदालु नूरुं गोनि ई अखंड-

(२२।) दीपालु रेंटि नेइ अच्चेडि गोललु पल्लमिवारि प-

(२३।) ल्लवोयुंडु अरदीपमुनु माकनकोना-

(२४।) रि अरदीपमुनुंगा नेरुदीपमु १ नु मो-

(२५।) ंडाड दामनवोयु कोडुकु पोते अरदीप-

(२६।) मुनु वाट्टकाटवोयुंडु अरदीपमुनु-

(२७।) ंगा नेरुदीपमु १ नु ई दीपालु रेंडुन्नु

(२८।) आचंद्रार्क्कस्थाइगा नरुवंगालारु । ई ध-

(२९।) र्म्मवु श्रीवैष्णवुल रक्ष ।। शत्रुणापि कृतो धर्म्मः

(३०।) पालनीयोमनीषिभिः । शत्रुरेव हि शत्रुस्या-

(३१।) त् धम्मस्स(श्श)त्रुन्न(र्न्नं)कस्यचित् । श्री श्री श्री ।।